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Abstract
　　In this paper, I analyzed cultural discourses on globalization around 
1935. In particular, I focused on International Congress for the Defense of 
Culture and International Institute of Intellectual Cooperation in light of 
the global trend at the time.
　　In Chapter 1, I examined the discourse on international cultural 
projects in 1935 along with the above awareness of the problem.
　In Chapter 2, I focused on International Congress for the Defense of 
Culture, and investigated and analyzed contemporary discourses on the 
introduction in Japan and how to accept it. In the next three chapters, I 
focused on International Institute of Intellectual Cooperation, and 
investigated and analyzed contemporary discourses on the introduction 
in Japan and how it was accepted.
　　In Chapter 4, I summarized the above discussion and presented a 
conclusion. I thought that the discourse to defend culture against the 
fascist crisis saw success in 1935, but then, gradually lost power as a 
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estin prochain des Letters, 1938.
　
第
八
回
は
一
九
三
七
年
七
月
二
十
日
か
ら
二
十
四
日
ま
で
、「
知
的
協
力
月
間
」
の
一
事
業
と
し
て
、
パ
リ
の
知
的
協
力
国
際
協
会
で
、
ヴ
ァ
レ
リ
ー
を
議
長
と
し
て
、
学
芸
常
置
委
員
会
会
員
（
二
十
名
）
と
招
待
文
筆
家
十
四
名
（
二
名
欠
席
）
で
行
な
わ
れ
た
。
議
題
は
議
長
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
た
。
　
一
九
三
八
年
十
月
、
再
び
ニ
ー
ス
の
地
中
海
中
央
研
究
所
で
開
催
さ
れ
、
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
提
出
す
る
「
質
と
生
活
」
を
議
題
と
す
る
予
定
の
第
九
回
談
話
会
は
、
実
現
せ
ず
に
終
っ
た
。
　
し
て
み
れ
ば
、
日
本
語
に
よ
る
翻
訳-
紹
介
と
し
て
は
、
い
ず
れ
も
佐
藤
正
彰
訳
に
よ
る
『
精
神
の
将
来　
欧
羅
巴
精
神
の
将
来
』（
芝
書
店
、
昭
11
）
と
知
的
協
力
国
際
協
会
編
『
現
代
人
の
建
設
』（
創
元
社
、
昭
12
）
の
出
版
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
　
第
一
に
、『
精
神
の
将
来
』
か
ら
確
認
し
て
い
け
ば
、
単
行
本
末
尾
に
は
、
次
の
文
章
（
無
題
）
が
付
さ
れ
て
い
た
。
　
「
欧
羅
巴
精
神
の
将
来
」
に
就
い
て
の
談
話
会
は
、
一
九
三
三
年
十
月
十
六
日
よ
り
十
八
日
に
亙
り
、
巴
里
「
知
的
協
力
国
130
際
協
会
」
に
於
い
て
開
催
せ
ら
る
。「
欧
羅
巴
協
力
仏
蘭
西
委
員
会
」
の
発
起
で
あ
る
。「
仏
蘭
西
委
員
会
」
及
び
「
欧
羅
巴
協
力
連
合
委
員
会
」
会
長
エ
ミ
イ
ル
・
ボ
レ
ル
氏
、
ポ
オ
ル
・
ヴ
ァ
レ
リ
イ
氏
、「
国
際
協
会
」
理
事
ア
ン
リ
・
ボ
ネ
氏
、
及
び
「
欧
羅
巴
協
力
委
員
会
」
書
記
長
ジ
ュ
ウ
ル
・
レ
エ
ス
氏
よ
り
成
る
「
組
織
臨
時
委
員
会
」
が
事
務
の
準
備
を
な
し
た
。
ポ
オ
ル
・
ヴ
ァ
レ
リ
ィ
氏
が
審
議
を
主
宰
し
、
審
議
に
は
以
下
の
諸
氏
が
参
加
せ
ら
れ
た
。〔
以
下
略
〕（
頁
表
記
な
し
）
　
出
版
後
の
反
応-
受
容
と
し
て
は
、
次
に
引
く
青
野
季
吉
「
文
芸
時
評　
「
精
神
の
将
来
」
に
つ
い
て
」（『
政
界
往
来
』
昭
11
・
10
）
が
あ
る
。
ま
ず
青
野
は
、
読
後
の
印
象
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。
こ
の
書
に
つ
い
て
佐
藤
春
夫
氏
は
ヨ
ー
ロ
ツ
パ
の
文
人
や
思
想
家
の
社
会
的
関
心
の
強
い
の
に
驚
歎
し
て
ゐ
た
が
、
私
も
最
近
こ
の
書
を
通
読
し
て
、
近
来
に
な
い
感
動
を
お
ぼ
え
、
か
つ
い
ろ
〳
〵
な
こ
と
を
教
へ
ら
れ
た
〔
。〕
そ
し
て
恰
か
も
こ
の
書
は
、
わ
れ
〳
〵
ア
ジ
ア
人
の
ア
ジ
ア
精
神
と
い
ふ
も
の
、
更
に
狭
く
日
本
精
神
と
い
ふ
も
の
を
考
察
す
る
上
に
、
一
つ
の
大
き
な
照
明
と
も
な
り
、
手
引
と
も
な
る
と
知
感
し
た
。
　
同
書
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
に
よ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
た
め
の
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
／
そ
れ
ゆ
え
に
、
青
野
は
《
ア
ジ
ア
人
の
ア
ジ
ア
精
神
》
や
《
日
本
精
神
》
を
考
え
る
た
め
の
《
手
引
》（
214
頁
）
と
な
る
と
意
味
づ
け
て
い
る
。
そ
う
し
た
青
野
が
《
も
つ
と
も
興
味
の
あ
つ
た
一
二
の
論
点
》
と
し
て
あ
げ
る
の
は
、
第
一
に
《
ヨ
ー
ロ
ツ
パ
精
神
と
い
ふ
も
の
、
即
ち
ヨ
ー
ロ
ツ
パ
の
各
国
民
に
共
通
の
エ
ス
プ
リ
と
い
ふ
も
の
は
何
で
あ
る
か
、
そ
う
い
ふ
エ
ス
プ
リ
は
、
現
存
す
る
か
と
い
昭和 10 年前後・世界化する〈文化〉131
ふ
根
本
的
の
問
題
》（
216
頁
）、
第
二
に
《
現
在
の
ナ
シ
ヨ
ナ
リ
ズ
ム
に
た
い
す
る
批
判
》（
217
頁
）、
そ
し
て
第
三
に
《
ヨ
ー
ロ
ツ
パ
精
神
と
理
知
又
は
知
性
と
い
ふ
も
の
と
の
関
係
》（
218
頁
）
で
あ
り
、《
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
精
神
》
を
軸
と
し
た
読
解
の
痕
跡
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
　
ま
た
、
陶
山
務
「
槍
騎
兵　
日
本
精
神
の
将
来
性
」（『
東
京
朝
日
新
聞
』
昭
12
・
4
・
15
）
も
同
書
へ
の
反
応
と
し
て
書
か
れ
て
お
り
、《
こ
れ
〔『
精
神
の
将
来
』〕
は
一
時
的
な
流
行
性
を
対
象
と
し
た
も
の
で
は
な
い
》、《
ポ
オ
ル
・
ヴ
ア
レ
リ
ィ
の
議
長
振
り
も
鮮
や
か
だ
が
、
各
国
の
委
員
の
討
議
も
最
高
の
意
味
に
於
い
て
根
本
的
で
あ
る
》、《
知
性
一
乗
的
で
あ
る
》（
7
面
）
と
絶
賛
さ
れ
て
い
た
。
　
第
二
に
、『
現
代
人
の
建
設
』
は
、
本
文
に
先
立
ち
、
無
題
の
次
の
よ
う
な
会
の
由
来
・
概
要
が
記
さ
れ
て
い
る
。
　
「
国
際
連
盟
文
学
芸
術
委
員
会
」
は
「
知
的
協
力
国
際
協
会
」
に
対
し
、
現
代
人
の
形
成
0
0
0
0
0
0
に
関
し
て
生
ず
る
諸
問
題
に
就
い
て
連
続
談
話
会
を
準
備
す
べ
き
こ
と
を
要
請
し
た
。
　
「
委
員
会
」
は
、
か
く
も
広
汎
に
し
て
か
か
る
重
要
性
を
有
す
る
題
目
は
、
唯
一
回
の
会
合
に
於
い
て
著
手
解
決
せ
ら
る
る
を
得
ず
、
最
初
に
先
づ
、
第
一
回
の
討
論
に
於
い
て
そ
の
主
要
な
る
諸
相
を
抽
出
す
る
が
適
当
で
あ
る
と
思
惟
し
た
。
又
事
実
、
人
間
の
将
来
に
対
す
る
本
質
的
諸
問
題
に
宛
て
ら
れ
た
る
こ
れ
等
の
定
期
的
会
談
に
於
い
て
は
、
限
定
さ
れ
た
る
題
目
を
取
扱
ひ
、
漸
次
系
統
的
研
究
を
誘
導
し
、
か
く
し
て
提
起
せ
ら
れ
た
る
諸
問
題
に
全
体
的
回
答
を
齎
す
が
可
で
あ
ら
う
と
い
ふ
意
見
が
、
既
に
表
面
せ
ら
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
　
最
も
緊
急
な
る
任
務
は
、
蓋
し
、
技
術
の
日
毎
の
進
歩
に
よ
つ
て
深
奥
よ
り
変
じ
た
世
界
に
於
け
る
現
代
人
の
観
念
を
定
義
132
し
、
以
て
そ
の
形
成
の
様
々
な
る
要
素
、
新
し
き
生
活
条
件
に
よ
つ
て
及
ぼ
さ
れ
る
影
響
、
指
示
し
得
ら
る
べ
き
将
来
の
大
綱
を
闡
明
す
る
に
在
る
。
　
続
い
て
は
、
人
間
個
性
を
十
分
に
伸
張
し
、
個
人
に
一
般
的
進
歩
に
基
づ
く
諸
獲
得
の
福
利
を
保
証
す
る
こ
と
を
許
容
し
つ
つ
、
同
時
に
そ
の
個
人
的
寄
与
に
最
大
の
価
値
を
付
与
す
る
こ
と
を
得
る
が
如
き
教
育
原
理
を
決
定
す
る
こ
と
が
、
適
宜
で
あ
ら
う
。
か
く
し
て
、
常
に
一
層
改
善
せ
ら
る
る
教
育
手
段
、
絶
え
ず
拡
大
せ
ら
る
る
可
能
性
と
、
獲
ら
れ
た
る
結
果
の
中
に
在
り
得
る
未
だ
不
備
な
る
も
の
不
完
全
な
る
も
の
と
の
間
の
、
屢
々
著
し
き
対
比
の
理
由
を
研
究
し
、
且
つ
は
人
智
の
全
体
が
日
々
増
大
す
る
現
代
に
於
い
て
、
過
度
の
専
門
家
と
相
互
的
不
理
解
と
の
危
険
は
、
如
何
に
し
て
避
け
得
ら
る
べ
き
か
、
又
如
何
に
し
て
時
に
応
じ
て
一
般
文
化
の
擁
護
を
保
証
し
得
べ
き
か
を
稽
へ
る
に
到
る
で
あ
ら
う
。
　
こ
の
結
果
、「
現
代
人
の
形
成
」
に
関
す
る
「
談
話
会
」
は
、
一
九
三
五
年
四
月
一
日
よ
り
三
日
ま
で
、
ニ
イ
ス
に
於
い
て
、
同
じ
機
会
に
、
ポ
オ
ル　
ヴ
ァ
レ
リ
イ
氏
を
理
事
と
す
る
地
中
海
大
学
の
落
成
式
を
行
つ
た
市
当
局
の
招
請
に
基
づ
い
て
、
開
催
せ
ら
れ
た
。（
頁
表
記
な
し
）
　
な
お
、
同
書
は
「
広
告　
現
代
人
の
建
設
」（『
文
学
界
』
昭
12
・
10
）
お
い
て
次
の
よ
う
に
宣
伝
さ
れ
て
い
た
。
　
曩
に
『
文
学
界
』
の
同
人
達
が
本
書
を
テ
キ
ス
ト
に
用
ひ
て
「
座
談
会
」
を
催
さ
れ
た
こ
と
に
よ
つ
て
見
て
も
、
本
書
が
如
何
に
価
値
あ
る
指
導
的
文
献
で
あ
る
か
が
立
証
さ
れ
る
。
た
と
へ
ば
、
知
識
と
大
衆
と
の
問
題
と
か
、
或
は
教
育
の
問
題
と
か
、
或
は
人
間
は
な
に
を
求
め
る
か
と
い
ふ
や
う
な
幸
福
論
と
か
、
合
理
主
義
と
非
合
理
主
義
と
か
、
知
識
人
刻
下
の
重
要
問
題
の
昭和 10 年前後・世界化する〈文化〉133
殆
ど
凡
て
が
本
書
に
網
羅
さ
れ
て
ゐ
る
と
い
つ
て
も
過
言
で
は
な
い
。（
頁
表
記
な
し
）
　
右
に
言
及
の
み
ら
れ
る
座
談
会
と
は
、
河
上
徹
太
郎
・
青
野
季
吉
・
小
林
秀
雄
・
阿
部
知
二
・
島
木
健
作
・
林
房
雄
・
三
木
清
・
佐
藤
正
彰
・
横
光
利
一
「
座
談
会
「
現
代
人
の
建
設
」
に
つ
い
て
」（『
文
学
界
』
昭
12
・
9
）
で
あ
る
。
縦
横
無
尽
に
展
開
（
放
談
）
さ
れ
る
座
談
会
を
要
約
す
る
こ
と
は
困
難
だ
が
、
こ
こ
で
は
発
言
の
重
な
っ
た
論
点
に
つ
い
て
、
三
つ
の
主
題-
論
点
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
　
論
点
①
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
（
西
欧
）
と
い
う
主
題
（
歴
史-
環
境
）
に
つ
い
て
で
あ
る
。
阿
部
知
二
に
次
の
発
言
が
あ
る
。
こ
の
前
の
「
精
神
の
将
来
」
に
し
て
も
こ
れ
〔『
現
代
人
の
建
設
』〕
に
し
て
も
、
殊
に
こ
れ
に
は
最
後
に
は
そ
れ
が
問
題
に
な
つ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
で
す
け
れ
ど
も
、
彼
等
は
一
ま
づ
ヨ
ー
ロ
ツ
パ
の
文
明
、
ヨ
ー
ロ
ツ
パ
の
平
和
、
ヨ
ー
ロ
ツ
パ
の
統
一
と
い
ふ
や
う
な
こ
と
を
一
致
し
て
考
へ
よ
う
と
い
ふ
事
を
言
つ
て
る
し
「
精
神
の
将
来
」
に
し
て
も
ま
づ
ヨ
ー
ロ
ツ
パ
の
精
神
の
将
来
と
い
ふ
こ
と
を
考
へ
て
る
ん
で
す
。（
221
頁
）
　
こ
れ
は
単
な
る
事
実
確
認
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
危
機
も
含
め
て
問
題
に
な
っ
て
い
る
範
た
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
、
西
洋
文
学
に
親
炙
し
た
文
学
者
に
と
っ
て
も
、
今
な
お
届
き
得
な
い
対
象
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
す
る
契
機
で
も
あ
る
の
だ
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
島
木
が
次
の
よ
う
に
し
て
率
直
に
、
彼
我
の
溝
を
言
表
し
て
い
る
。
134
僕
等
は
ヨ
ー
ロ
ツ
パ
の
十
九
世
紀
を
生
き
て
き
て
は
ゐ
な
い
。
こ
ゝ
で
危
機
と
か
不
安
と
か
い
ふ
こ
と
を
言
つ
て
る
、
近
代
が
終
つ
た
と
い
ふ
言
葉
の
内
容
は
、
ヨ
ー
ロ
ツ
パ
文
化
の
は
や
く
い
へ
ば
行
詰
り
な
わ
け
だ
が
、
僕
ら
に
は
、
そ
の
ヨ
ー
ロ
ツ
パ
文
化
の
行
詰
り
と
い
ふ
こ
と
が
、
こ
の
談
話
会
の
人
達
の
や
う
に
は
、
切
実
な
も
の
に
は
感
じ
ら
れ
な
い
。
我
々
が
、
危
機
や
不
安
を
論
じ
て
も
、
問
題
は
か
う
い
ふ
ふ
う
に
は
展
開
し
な
い
だ
ら
う
と
思
ふ
。（
227
頁
）
　
こ
う
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
独
自
の
重
み
を
も
っ
た
概
念
も
、
も
ち
ろ
ん
日
本
に
移
入
さ
れ
て
き
た
の
だ
が
、
そ
の
差
異
が
い
か
に
現
実
的
な
局
面
で
現
象
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
翻
訳
の
難
問
を
想
起
す
る
ま
で
も
な
く
、
こ
の
座
談
会
で
も
問
題
化
さ
れ
て
い
く
。
　
そ
れ
が
、
第
二
の
論
点
で
あ
る
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
。
こ
の
論
点
に
つ
い
て
も
、
ま
ず
は
阿
部
の
発
言
を
引
く
。
今
度
の
「
現
代
人
の
建
設
」
と
い
ふ
の
の
探
求
の
中
心
は
「
ヒ
ユ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」
の
問
題
だ
ら
う
が
、
い
か
な
る
人
間
が
望
ま
し
い
か
と
い
ふ
こ
と
を
考
へ
る
、
そ
の
ヒ
ユ
ー
マ
ニ
ズ
ム
も
結
局
「
ヨ
ー
ロ
ツ
パ
的
な
ヒ
ユ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」
で
、
こ
の
会
議
に
手
紙
を
寄
せ
て
る
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
の
他
の
処
で
し
た
演
説
が
「
セ
ル
パ
ン
」
に
訳
さ
れ
て
ゐ
た
が
、
そ
こ
で
も
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
い
ふ
観
念
は
ヨ
ー
ロ
ツ
パ
と
結
び
つ
い
て
は
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
言
つ
て
ゐ
る
が
、
さ
う
い
ふ
点
に
対
し
て
わ
れ
わ
れ
が
考
へ
る
と
、
ヨ
ー
ロ
ツ
パ
の
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ア
が
集
つ
て
現
代
を
論
じ
て
る
の
が
わ
れ
わ
れ
に
と
つ
て
は
ま
た
彼
等
が
言
つ
て
る
こ
と
だ
け
と
ち
が
つ
た
複
雑
な
興
味
が
出
て
く
る
と
思
ふ
の
で
す
。（
221
頁
）
　
こ
う
し
て
、
彼
我
の
溝
を
意
識
し
つ
つ
も
、
日
本
の
文
学
者
に
と
っ
て
も
興
味
深
い
論
題
と
し
て
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
が
く
く
り
昭和 10 年前後・世界化する〈文化〉135
だ
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
青
野
は
次
の
よ
う
に
言
表
し
て
い
る
。
科
学
文
化
と
い
ふ
も
の
が
人
間
を
圧
迫
す
る
、
人
間
の
つ
ま
り
生
命
を
ね
。
ぢ
や
あ
そ
れ
に
対
し
て
、
つ
ま
り
そ
れ
を
は
ね
の
け
て
人
間
尊
重
の
精
神
と
か
ヒ
ユ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
精
神
に
ゆ
く
、
そ
れ
に
は
い
か
に
す
べ
き
か
。
さ
う
い
ふ
こ
と
を
実
現
す
る
と
こ
ろ
の
人
間
だ
ね
、
い
は
ゆ
る
新
し
い
人
間
だ
、
望
ま
し
き
人
間
は
ど
う
だ
と
い
ふ
、
つ
ま
り
今
ま
で
の
ヨ
ー
ロ
ツ
パ
の
文
明
の
一
番
強
味
で
あ
る
と
こ
ろ
の
科
学
文
明
に
対
す
る
疑
か
な
、
さ
う
い
ふ
も
の
か
ら
出
発
し
て
る
ん
ぢ
や
な
い
か
ね
。（
227
頁
）
　
も
ち
ろ
ん
、
科
学
と
は
西
洋
科
学
の
謂
い
で
あ
り
、
そ
う
で
あ
る
以
上
、
右
に
捉
え
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
は
、
科
学
の
あ
る
と
こ
ろ
、
つ
ま
り
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
し
か
本
質
的
に
は
捉
え
ら
れ
な
い
難
問
な
の
か
も
な
れ
な
い
。
従
っ
て
、
こ
う
し
た
難
問-
ジ
レ
ン
マ
を
も
知
悉
す
る
阿
部
が
、
次
の
よ
う
に
言
表
す
る
の
は
当
然
の
な
り
ゆ
き
で
も
あ
る
。
ぼ
く
が
言
ひ
た
か
つ
た
の
は
日
本
で
わ
れ
ら
が
理
解
し
、
求
め
て
ゐ
る
「
ヒ
ユ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」
と
こ
の
ヨ
ー
ロ
ツ
パ
人
の
「
ヒ
ユ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」
と
の
間
に
世
界
の
人
類
と
し
て
共
通
的
な
統
一
的
な
も
の
が
あ
る
だ
ら
う
か
な
い
だ
ら
う
か
と
い
ふ
こ
と
を
こ
ゝ
で
論
じ
よ
う
と
言
つ
た
ん
だ
。
さ
う
す
る
と
、
ち
よ
つ
と
横
道
に
そ
れ
る
が
、
ヒ
ユ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
解
釈
だ
ね
。〔
略
〕
ぼ
く
は
ヒ
ユ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
か
う
考
へ
て
ゐ
る
ん
だ
。
時
代
と
か
民
族
を
超
越
し
て
人
間
が
人
間
で
あ
ら
う
と
い
ふ
の
だ
か
ら
、
さ
う
い
ふ
も
の
は
人
間
の
本
能
的
、
抽
象
的
な
も
の
だ
ら
う
と
思
ふ
。
さ
う
し
て
各
民
族
、
各
時
代
に
応
じ
て
…
（
232
～
233
136
頁
）
　
こ
う
し
て
、
そ
の
内
実
を
議
論
す
る
以
前
に
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
い
う
概
念
（
の
来
歴-
含
意
）
に
お
い
て
、
日
本
の
文
学
者
は
つ
ま
ず
い
て
し
ま
う
の
だ
。
な
ら
ば
、
現
実
的
な
日
本
の
局
面
に
お
い
て
ど
う
か
と
い
え
ば
、
小
林
／
三
木
に
次
の
発
言
が
あ
る
。
小
林　
〔
略
〕
た
と
へ
ば
政
治
思
想
が
今
み
た
や
う
に
な
つ
て
来
る
と
ヒ
ユ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
立
場
と
い
ふ
も
の
を
、
政
治
的
立
場
と
対
立
さ
せ
て
政
治
と
喧
嘩
す
る
だ
け
の
力
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
本
な
ん
か
で
知
識
人
た
ち
が
喧
嘩
し
て
る
の
は
最
後
は
政
治
思
想
だ
よ
。
政
治
思
想
に
た
い
し
て
、
ヒ
ユ
ー
マ
ン
・
イ
ン
テ
レ
ク
トマ
マ固
守
す
る
点
に
彼
等
の
ヒ
ユ
ー
マ
ズ
ム
が
現
れ
て
ゐ
る
ん
だ
。
さ
う
い
ふ
や
う
な
力
を
日
本
の
ヒ
ユ
ー
マ
ニ
ズ
ム
が
蔵
し
て
ゐ
な
い
と
い
ふ
こ
と
は
、
こ
れ
か
ら
西
洋
の
文
明
が
ど
ん
〳
〵
日
本
に
は
い
つ
て
来
て
政
治
的
関
係
、
経
済
的
関
係
が
だ
ん
〳
〵
国
際
的
色
彩
を
帯
び
て
来
る
だ
ら
う
、
さ
う
い
ふ
場
合
に
今
ま
で
の
日
本
の
伝
統
的
ヒ
ユ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
い
ふ
も
の
が
よ
く
行
け
ば
い
ゝ
け
れ
ど
、
悪
く
行
く
と
こ
れ
は
政
治
に
屈
従
す
る
、
屈
従
し
て
し
ま
ふ
危
険
性
が
非
常
に
日
本
の
ヒ
ユ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
多
い
と
思
ふ
。
三
木　
さ
う
、
そ
こ
は
ぼ
く
も
非
常
に
問
題
だ
と
思
ふ
ね
。
ヒ
ユ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
あ
る
意
味
で
は
政
治
の
批
判
者
だ
と
思
ふ
。
さ
う
い
ふ
批
判
者
が
非
常
に
必
要
な
ん
で
、
殊
に
現
代
に
於
て
は
さ
う
な
ん
だ
ね
。
さ
う
い
ふ
批
判
者
の
意
味
を
も
つ
て
ゐ
な
い
で
政
治
に
つ
い
て
行
け
ば
、
東
洋
の
ヒ
ユ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
い
ふ
も
の
は
儒
教
あ
た
り
か
ら
ず
つ
と
さ
う
い
ふ
の
だ
ら
う
と
思
ふ
が
、
さ
う
す
れ
ば
ヒ
ユ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
機
能
は
全
然
果
さ
れ
な
い
。
殊
に
今
の
や
う
に
政
治
の
独
裁
が
激
し
い
時
に
は
。
（
234
～
235
頁
）
昭和 10 年前後・世界化する〈文化〉137
　
こ
の
よ
う
に
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
い
う
主
題
の
重
要
性
は
、
座
談
会
参
加
者
の
多
く
に
認
め
ら
れ
な
が
ら
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
理
解
や
、
日
本
に
お
い
て
い
か
に
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
が
成
立
す
る
か
に
つ
い
て
の
具
体
論
は
、
意
見
の
一
致
を
み
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
　
最
後
に
、
論
点
③
と
し
て
文
学
者
・
文
化
人
の
社
会
的
地
位
が
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
林
に
次
の
発
言
が
あ
る
。
僕
が
こ
の
本
を
読
ん
で
非
常
に
力
強
く
感
じ
た
の
は
、
ヨ
ー
ロ
ツ
パ
の
思
想
家
お
よ
び
文
学
者
と
い
ふ
も
の
が
わ
れ
わ
れ
が
希
ん
で
る
様
な
―
こ
の
本
の
中
で
は
自
ら
聖
職
者
と
名
乗
つ
て
ゐ
る
が
―
そ
の
や
う
な
社
会
に
対
し
て
責
任
を
も
つ
た
文
化
人
と
し
て
あ
ら
ゆ
る
問
題
を
論
じ
て
ゐ
る
と
い
ふ
事
。
そ
れ
に
対
し
て
は
日
本
の
今
の
文
学
者
と
い
ふ
も
の
は
い
ろ
い
ろ
長
所
を
も
つ
て
ゐ
ま
す
が
、
あ
ま
り
に
近
過
ぎ
る
せ
い
か
、
こ
ゝ
に
論
じ
ら
れ
て
ゐ
る
や
う
な
問
題
に
く
ら
べ
れ
ば
、
あ
ま
り
に
距
離
の
あ
る
問
題
の
中
に
終
始
し
て
ゐ
る
や
う
に
思
は
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
わ
れ
わ
れ
は
さ
う
い
ふ
境
地
か
ら
抜
け
出
て
こ
の
本
に
現
れ
て
る
や
う
な
聖
職
者
と
し
て
の
仕
事
を
し
た
い
、
さ
う
い
ふ
希
望
を
も
つ
て
何
年
間
か
仕
事
を
し
て
き
た
ん
で
す
が
、
そ
れ
が
ヨ
ー
ロ
ツ
パ
で
立
派
に
行
は
れ
る
と
い
ふ
こ
と
に
は
非
常
に
羨
望
を
感
じ
た
わ
け
で
す
。（
223
頁
）
　
昭
和
一
〇
年
前
後
に
は
、
日
本
で
も
広
い
意
味
で
の
文
学
者
の
社
会
（
性
）
が
議
論
さ
れ
て
い
（
（（
（
た
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
も
、
先
行
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
憧
憬
の
対
象
で
あ
り
、
日
本
は
そ
れ
に
追
い
つ
く
こ
と
を
目
指
し
て
い
く
。
佐
藤
に
も
次
の
発
言
が
あ
る
。
僕
の
言
ふ
の
は
世
界
文
化
へ
の
独
自
の
貢
献
、
協
力
で
す
。
日
本
も
今
ま
で
大
い
に
西
洋
に
学
ん
で
来
た
し
学
ん
だ
の
だ
か
ら
、
138
西
洋
文
化
と
協
力
し
て
人
類
文
化
と
い
ふ
や
う
な
も
の
を
そ
ろ
〳
〵
考
へ
て
い
ゝ
頃
だ
、
ま
た
確
か
に
さ
う
い
ふ
も
の
を
考
へ
て
い
ゝ
だ
け
の
さ
う
い
ふ
一
種
の
世
界
文
化
上
の
役
割
、
配
分
と
い
ふ
や
う
な
も
の
が
日
本
人
に
は
あ
る
、
さ
う
思
つ
て
差
支
な
い
の
ぢ
や
な
い
か
、
さ
う
い
ふ
意
味
で
す
。（
232
頁
）
　
こ
れ
も
ま
た
、
文
学
者
に
よ
る
社
会
参
加
／
社
会
参
加
す
る
文
学
者
を
目
指
し
て
の
言
表
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
　
総
じ
て
、『
文
学
界
』
座
談
会
で
は
、
文
字
通
り
の
当
事
者
と
し
て
、
西
洋
文
化
に
も
ふ
れ
て
き
た
出
席
者
た
ち
が
、
自
ら
の
興
味
関
心
に
即
し
て
、
縦
横
に
意
見
を
戦
わ
せ
て
い
た
と
い
え
る
。
こ
れ
は
、
逆
に
い
え
ば
、『
現
代
人
の
建
設
』
に
お
い
て
展
開
さ
れ
た
論
題
が
、
日
本
に
お
い
て
も
議
論
す
べ
き
普
遍
的
な
課
題
だ
と
謂
う
こ
と
で
も
あ
る
（
彼
我
の
溝
は
つ
き
ま
と
う
に
し
て
も
）。
　
同
書
に
つ
い
て
は
、
書
評
も
二
件
確
認
で
き
て
い
る
。
　
第
一
に
、
徳
永
泰
「
知
的
協
力
国
際
協
会
／
佐
藤
正
彰
訳　
現
代
人
の
建
設
」（『
唯
物
論
研
究
』
昭
12
・
10
）
が
あ
る
。《
一
読
先
づ
関
心
さ
せ
ら
れ
た
点
は
座
談
会
の
形
式
的
側
面
》
だ
と
い
う
徳
永
は
、《
必
要
な
節
度
を
失
は
ず
に
夫
々
卒
直
に
意
見
を
闘
は
せ
て
ゐ
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
間
に
示
さ
れ
て
ゐ
る
談
話
の
技
術
の
巧
妙
洗
練
、
こ
れ
ら
の
点
は
流
石
に
西
洋
の
良
識
だ
と
思
は
れ
た
》
と
感
嘆
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
内
容
に
つ
い
て
徳
永
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。
　
内
容
で
誰
し
も
興
味
の
あ
る
こ
と
は
、
先
づ
デ
リ
ケ
ー
ト
な
西
洋
諸
国
の
政
治
的
関
係
が
、
こ
の
知
的
連
盟
に
如
何
に
反
映
し
て
ゐ
る
か
と
い
ふ
こ
と
で
あ
ら
う
。
併
し
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
協
調
の
精
神
は
最
後
ま
で
も
も
ち
ろ
ん
失
は
れ
な
い
が
、
英
仏
を
始
め
諸
国
の
民
主
々
義
及
平
和
主
義
的
国
際
主
義
を
反
映
し
て
、
イ
タ
リ
ヤ
人
の
眼
前
で
反
フ
ア
ツ
シ
ズ
ム
的
文
化
の
擁
昭和 10 年前後・世界化する〈文化〉139
護
が
か
な
り
露
骨
に
叫
ば
れ
て
ゐ
る
こ
と
、
巻
頭
に
の
せ
て
あ
る
ト
マ
ス
・
マ
ン
か
ら
の
云
は
ば
フ
ア
ツ
シ
ズ
ム
抗
議
文
が
三
日
間
の
会
期
を
通
じ
て
幾
回
と
な
く
幾
人
か
に
よ
つ
て
取
上
げ
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
、
を
紹
介
す
る
に
止
め
よ
う
。
　
そ
こ
で
問
題
は
知
的
連
盟
の
一
員
と
し
て
の
と
共
に
一
般
知
識
人
文
化
人
の
問
題
と
な
る
。
政
治
と
知
性
、
国
家
と
個
人
、
そ
し
て
一
般
に
人
間
の
問
題
が
一
貫
し
て
真
剣
に
論
じ
ら
れ
て
ゐ
る
。
但
し
高
級
知
識
人
と
し
て
の
か
な
り
上
等
な
条
件
に
於
い
て
。
こ
の
こ
と
は
論
議
の
本
質
と
限
界
を
知
る
上
に
重
要
な
点
だ
。（
189
頁
）
　
こ
こ
に
、「
文
化
の
擁
護
」
と
も
共
通
す
る
西
洋
文
化
人
に
よ
る
反
フ
ァ
シ
ズ
ム
、
さ
ら
に
は
『
文
学
界
』
座
談
会
で
も
論
じ
ら
れ
た
論
点
が
受
容-
拡
声
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
も
う
一
点
つ
け
く
わ
え
る
な
ら
ば
、
こ
う
し
た
議
論
が
知
識
人
向
け
の
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
《
本
質
と
限
界
》
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
こ
の
会
議-
書
物
の
重
要
な
特
徴
で
あ
る
。
　
第
二
の
書
評
は
、『
文
学
界
』
座
談
会
に
も
出
席
し
て
い
た
小
林
秀
雄
に
よ
る
、「
翻
訳
短
評　
佐
藤
正
彰
氏
訳
『
現
代
人
の
建
設
』」（『
東
京
朝
日
新
聞
』
昭
12
・
11
・
15
）
で
あ
る
。
小
林
は
、
本
書
全
体
の
特
徴
を
《
現
代
が
直
面
し
て
ゐ
る
文
化
の
危
機
に
い
か
な
る
態
度
を
も
つ
て
臨
む
べ
き
か
に
つ
い
て
は
各
人
各
説
で
、
一
つ
の
結
論
は
直
に
新
し
い
問
題
を
生
む
と
い
ふ
風
だ
が
、
文
化
の
危
機
と
い
ふ
一
般
観
念
に
つ
い
て
は
各
代
表
は
ま
こ
と
に
明
瞭
な
イ
メ
ー
ジ
を
抱
い
て
ゐ
る
》
と
指
摘
し
た
上
で
、
一
連
の
議
論
に
お
い
て
《
政
治
問
題
に
少
く
と
も
直
接
に
は
一
切
触
れ
て
ゐ
な
い
》
こ
と
に
注
目
し
、
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。
こ
れ
を
、
政
治
問
題
を
離
れ
て
現
代
文
化
を
論
ず
る
空
し
さ
と
評
し
去
る
の
は
容
易
だ
が
、
こ
の
空
し
さ
を
空
し
さ
と
せ
ず
、
政
治
に
対
す
る
精
神
の
優
位
を
、
政
治
の
政
治
的
に
批
判
を
超
え
て
政
治
そ
の
も
の
に
対
抗
す
る
知
性
の
力
を
頑
固
に
信
じ
て
140
ゐ
る
彼
等
の
自
信
は
敬
意
を
表
す
る
に
足
り
る
の
で
あ
つ
て
〔
／
〕
こ
の
事
は
、
わ
が
国
で
文
化
批
判
者
と
い
は
れ
て
ゐ
る
人
々
が
殆
ど
政
治
問
題
の
重
要
性
を
過
重
視
す
る
人
々
に
限
ら
れ
て
ゐ
る
と
い
ふ
特
殊
な
光
景
を
、
僕
等
に
は
つ
き
り
さ
せ
て
く
れ
る
。（
4
面
）
　
こ
こ
に
は
、
小
林
が
『
文
学
界
』
座
談
会
で
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
述
べ
て
い
た
の
と
同
様
の
論
理
が
み
て
と
れ
る
。
つ
ま
り
、
現
実
的
な
政
治
と
《
知
性
の
力
》
の
軽
重
に
つ
い
て
、
西
洋
文
化
人
に
お
い
て
社
会
的
な
関
心
は
ご
く
普
通
に
抱
か
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
と
さ
ら
に
政
治
的
に
な
る
必
要
は
な
い
と
い
う
彼
我
の
溝
が
、
皮
肉
交
じ
り
に
綴
ら
れ
て
い
る
の
だ
。
　
総
じ
て
、
本
稿
で
と
り
あ
げ
た
文
化
擁
護
国
際
作
家
会
議
、
知
的
協
力
国
際
会
議
、
い
ず
れ
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
い
う
歴
史-
環
境
を
前
提
と
し
つ
つ
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
掲
げ
て
フ
ァ
シ
ズ
ム
（
政
治
）
に
抗
す
る
文
化
（
人
）
像
が
、
日
本
の
知
識
人
を
介
し
て
翻
訳-
紹
介
さ
れ
て
い
っ
た
。
こ
れ
ら
が
、
昭
和
一
〇
年
前
後
の
日
本
に
お
け
る
、
世
界
化
す
る
〈
文
化
〉
の
一
面
で
あ
っ
た
。
Ⅳ
　
本
節
で
は
、
日
本
国
内
で
論
じ
ら
れ
た
〈
文
化
〉
論
と
し
て
、
日
本
文
化
の
海
外
紹
介
に
関
す
る
議
論
を
検
討
し
た
い
。
　
た
と
え
ば
、
慶
田
茂
「
文
化
外
交
の
大
衆
化
」（『
改
造
』
昭
11
・
7
）
で
は
、
次
の
よ
う
な
批
判
が
展
開
さ
れ
て
い
た
。
　
凡
そ
文
化
外
交
を
し
て
最
も
効
果
的
な
ら
し
む
る
に
は
、
日
本
現
下
の
特
殊
的
な
政
治
的
経
済
的
性
格
の
上
に
立
脚
し
て
の
昭和 10 年前後・世界化する〈文化〉141
自
主
積
極
的
文
化
外
交
の
碓
立
を
な
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
現
在
わ
が
国
文
化
外
交
の
実
践
的
指
導
機
関
た
る
外
務
省
文
化
事
業
部
お
よ
び
国
際
文
化
振
興
会
は
、
一
体
如
何
な
る
信
念
と
計
画
の
下
に
文
化
外
交
の
発
展
を
期
せ
ん
と
し
ゝ
あ
る
の
か
。〔
略
〕
何
れ
を
先
に
し
何
れ
を
後
に
す
べ
き
か
の
主
従
軽
重
、
脈
々
た
る
体
系
を
見
出
し
得
な
い
。
而
も
又
そ
れ
ら
が
外
国
の
追
随
模
倣
た
る
に
至
つ
て
は
、
如
何
に
文
化
外
交
樹
立
に
当
つ
て
先
づ
要
請
せ
ら
る
べ
き
文
化
内
容
決
定
の
問
題
に
関
し
て
、
そ
の
無
定
見
を
曝
露
し
て
ゐ
る
か
を
知
る
べ
き
で
あ
る
。（
53
頁
）
　
こ
う
し
た
現
状
認
識
に
即
し
て
慶
田
は
、《
文
化
外
交
の
自
主
積
極
性
》
に
関
し
て
、《
国
際
文
化
外
交
に
於
い
て
は
大
衆
的
近
代
性
》
を
、《
特
に
対
支
文
化
外
交
に
於
い
て
は
全
面
的
技
術
性
お
よ
び
新
生
東
洋
主
義
理
論
の
確
立
》
を
主
張
し
て
い
く
の
だ
が
、
そ
の
《
共
通
の
原
理
》
と
は
、《
文
化
外
交
の
「
大
衆
化
」》
に
あ
る
の
だ
と
論
を
進
め
る
。
慶
田
は
《
文
化
外
交
の
大
衆
化
》
に
つ
い
て
、《
第
一
、
文
化
外
交
主
体
の
大
衆
化
、
第
二
、
そ
の
対
象
の
大
衆
化
〔
、〕
第
三
、
文
化
内
容
の
近
代
性
》（
56
頁
）
と
分
節
し
な
が
ら
詳
論
し
て
い
く
。
そ
の
際
に
慶
田
が
注
意
を
払
う
の
は
、
次
の
よ
う
な
日
本
文
化
の
特
質
に
応
じ
た
発
信-
輸
出
の
方
法
で
あ
る
。
蓋
し
東
洋
文
化
は
所
謂
深
奥
幽
玄
な
る
が
故
に
、
突
如
と
し
て
文
化
脈
の
異
る
欧
米
人
を
そ
の
真
髄
に
導
引
す
る
こ
と
は
、
固
よ
り
困
難
な
こ
と
で
あ
る
。
然
し
私
の
所
謂
日
本
文
化
外
交
の
大
衆
化
を
媒
介
と
す
る
な
ら
ば
、
か
れ
ら
に
東
洋
文
化
理
解
へ
の
容
易
な
る
階
梯
を
与
へ
、
茲
に
初
め
て
東
洋
文
化
の
「
幽
玄
の
領
域
」
に
誘
ひ
得
る
の
端
緒
と
為
し
得
る
で
あ
ら
う
。（
58
頁
）
142
　
本
稿
Ⅰ
で
も
そ
の
所
説
を
と
り
あ
げ
た
田
中
耕
太
郎
は
、「
国
際
文
化
運
動
の
理
念
」（『
改
造
』
昭
12
・
1
）
に
お
い
て
《
日
本
精
神
文
化
の
掛
け
声
に
応
じ
て
色
ん
な
公
私
の
施
設
が
出
現
し
、
従
来
等
閑
視
せ
ら
れ
て
ゐ
た
方
面
の
研
究
が
盛
ん
に
な
つ
て
来
た
こ
と
は
結
構
な
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
西
欧
文
化
の
軽
蔑
と
云
ふ
甚
だ
好
ま
し
か
ら
ぬ
傾
向
を
助
長
し
た
こ
と
も
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
》
と
い
う
現
状
認
識
を
示
し
た
上
で
、《
矛
盾
し
た
現
象
》
に
注
目
す
る
。
そ
れ
は
、
田
中
に
よ
れ
ば
《
日
本
固
有
文
化
の
強
調
と
同
時
に
国
際
文
化
に
対
す
る
関
心
が
現
は
れ
始
め
た
》
こ
と
で
、《
我
が
外
務
省
に
お
い
て
は
数
年
前
文
化
事
業
部
を
拡
張
し
、
単
に
対
支
文
化
事
業
に
止
ま
ら
ず
広
く
欧
米
諸
国
に
対
す
る
文
化
的
活
動
を
開
始
し
、
そ
の
成
績
相
当
顕
著
な
る
も
の
が
あ
る
》（
5
～
6
頁
）
と
、
先
の
慶
田
と
は
異
な
っ
て
日
本
の
海
外
向
け
文
化
事
業
を
高
く
評
価
す
る
。
し
か
も
そ
れ
は
、《
国
際
文
化
の
問
題
が
国
民
大
衆
一
般
の
興
味
の
一
中
心
に
な
つ
て
ゐ
る
こ
と
は
疑
な
き
事
実
》（
6
頁
）
だ
と
評
す
よ
う
に
、
こ
こ
で
も
知
識
人
に
限
ら
れ
た
問
題
と
し
て
で
は
な
く
、
大
衆
向
け
の
事
業
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
田
中
は
《
た
と
ひ
政
治
上
に
は
国
際
連
盟
を
離
脱
す
る
も
世
界
の
文
化
、
人
類
の
福
祉
の
為
め
に
我
が
国
の
致
す
べ
き
事
業
は
益
多
く
、
我
が
国
の
天
職
が
こ
の
点
に
於
い
て
一
層
重
き
を
加
ふ
る
こ
と
は
炳
と
し
て
大
詔
に
明
か
で
あ
る
》（
10
頁
）
と
、
後
の
排
外
主
義
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
つ
な
が
る
よ
う
な
論
理
を
す
べ
り
こ
ま
せ
つ
つ
、
そ
れ
で
も
な
お
、
次
の
よ
う
に
し
て
国
際
文
化
事
業
の
必
要
性
を
説
い
て
い
く
。
国
際
文
化
事
業
は
文
化
の
高
貴
な
理
念
を
自
覚
し
、
国
家
宣
伝
の
道
具
、
文
化
的
帝
国
主
義
の
お
先
棒
と
云
ふ
喜
劇
的
役
割
の
演
出
者
に
な
り
下
ら
な
い
で
、
直
接
に
国
家
の
本
来
の
使
命
、
そ
の
道
徳
的
使
命
に
奉
仕
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
う
し
て
昭和 10 年前後・世界化する〈文化〉143
こ
の
こ
と
は
又
人
類
の
道
徳
的
使
命
の
完
成
に
貢
献
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
文
化
の
進
歩
、
そ
の
道
徳
へ
の
奉
仕
の
道
程
に
於
い
て
、
民
族
的
立
場
と
国
際
的
立
場
と
は
決
し
て
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
こ
に
ナ
シ
ン
オ
ナ
リ
ズ
ム
と
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
オ
ナ
リ
ズ
ム
と
の
微
妙
な
調
和
が
存
す
る
の
で
あ
る
。（
23
頁
）
　
こ
う
し
た
、
満
洲
事
変
以
降
の
日
本
の
国
際
政
治
的
な
立
場
に
配
慮
し
た
、
国
際
文
化
事
業
の
位
置
づ
け
は
、
新
居
格
「
日
本
文
化
の
海
外
進
出
」（『
改
造
』
昭
12
・
3
）
に
も
み
て
と
れ
る
。
同
論
で
新
居
は
、《
日
本
と
そ
し
て
日
本
文
化
を
正
し
い
姿
で
示
現
し
諸
外
国
特
に
欧
米
人
の
理
由
な
き
誤
解
を
解
く
ば
か
り
で
な
く
日
本
文
化
の
真
価
を
認
識
さ
せ
る
意
味
で
日
本
文
化
の
海
外
進
出
を
意
図
す
る
こ
と
は
当
然
と
し
て
い
ゝ
》（
8
頁
）
と
い
う
前
提
の
上
に
、《
私
の
考
へ
た
い
こ
と
》
と
し
て
、《
日
本
文
化
の
海
外
紹
介
は
現
在
関
係
諸
機
関
が
把
握
し
て
ゐ
る
ら
し
い
方
針
が
そ
の
儘
で
い
ゝ
か
ど
う
か
》、《
現
存
す
る
諸
機
関
の
体
制
は
果
し
て
何
の
欠
陥
も
な
い
も
の
か
ど
う
か
》
を
あ
げ
る
。
後
者
に
つ
い
て
は
、《
現
在
の
そ
れ
は
貴
族
趣
味
と
官
僚
気
質
と
が
強
過
ぎ
る
と
思
ふ
》
と
、
や
は
り
大
衆
向
け
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
観
点
か
ら
批
判
し
て
い
る
。
さ
ら
に
新
居
は
、《
日
本
文
化
の
解
釈
に
つ
い
て
も
常
に
復
古
的
傾
向
に
の
み
偏
す
る
必
要
は
な
い
の
で
は
な
い
か
》、《
日
本
文
化
の
海
外
紹
介
に
し
て
も
特
に
誇
示
的
態
度
を
強
く
も
つ
こ
と
、
即
ち
宣
伝
に
力
点
を
置
き
過
ぎ
る
こ
と
の
利
害
得
失
も
考
へ
る
に
値
す
る
》（
10
頁
）
と
い
っ
た
課
題
を
あ
げ
て
も
い
た
。
　
た
だ
し
、
こ
う
し
た
日
本
文
化
（
の
海
外
発
信
）
を
論
じ
て
狭
隘
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
も
配
慮
す
る
と
い
っ
た
姿
勢
は
、
日
中
開
戦
前
夜
か
ら
保
ち
に
く
く
な
っ
て
く
る
。
そ
れ
は
、
本
稿
Ⅱ
・
Ⅲ
で
と
り
あ
げ
た
国
際
会
議
の
背
景
と
同
様
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
季
節
が
日
本
に
も
訪
れ
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
向
坂
逸
郎
「
政
治
と
文
化
の
相
剋
」（『
改
造
』
昭
12
・
4
）
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
144
る
。　
フ
ア
ツ
シ
ズ
ム
は
、
資
本
主
義
が
す
で
に
『
国
民
』
又
は
『
民
族
』
を
失
つ
た
時
代
に
現
は
れ
て
、
強
力
政
治
の
統
制
に
服
す
る
統
一
あ
る
『
国
民
』
を
作
り
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
だ
か
ら
、
フ
ア
シ
ス
ト
は
民
族
主
義
者
で
あ
る
。
科
学
も
芸
術
も
民
族
的
で
あ
る
こ
と
を
要
求
す
る
。〔
略
〕
本
来
さ
う
い
ふ
性
質
で
あ
り
得
な
い
社
会
状
態
の
下
に
、
民
族
文
化
を
作
ら
う
と
い
ふ
の
だ
か
ら
、
文
化
は
機
械
的
に
政
治
に
指
導
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
吾
国
に
は
、
か
う
い
ふ
意
味
で
再
び
文
化
の
上
に
、
ウ
ル
ト
ラ
政
治
主
義
の
時
代
が
来
る
で
あ
ら
う
。
そ
れ
は
、
ド
イ
ツ
で
は
す
で
に
実
行
さ
れ
て
ゐ
る
。
こ
れ
は
、
他
の
側
面
か
ら
見
れ
ば
、
政
治
に
よ
る
文
化
の
破
壊
で
あ
る
。（
17
頁
）
　
日
本
の
文
脈
で
い
え
ば
、
日
中
戦
争
の
開
戦
が
契
機
と
な
っ
て
、
た
と
え
ば
無
署
名
「
編
輯
後
記
」（『
文
芸
春
秋
』
昭
12
・
10
）
に
お
い
て
、《
○
今
や
文
化
の
問
題
も
亦
戦
争
と
結
び
つ
け
る
こ
と
な
し
に
は
理
解
し
得
な
い
》（
464
頁
）
と
い
っ
た
認
識
の
も
と
に
、
特
集
「
戦
争
と
文
化
」（『
文
芸
春
秋
』
昭
12
・
10
）
が
組
ま
れ
る
。
こ
の
特
集
に
新
居
格
は
「
戦
争
と
娯
楽
」
を
よ
せ
、《
戦
時
下
に
於
け
る
民
衆
の
娯
楽
は
、
著
し
く
戦
争
色
に
よ
つ
て
彩
ら
れ
、
毎
日
毎
夕
の
新
聞
は
、
戦
争
と
そ
れ
に
関
連
す
る
こ
と
で
大
部
分
が
埋
め
ら
れ
、
娯
楽
雑
誌
に
も
、
戦
争
物
語
若
く
は
ル
ポ
ル
タ
ア
ヂ
ユ
が
満
載
さ
れ
る
計
り
で
な
く
、
戦
争
小
説
さ
へ
が
問
題
に
な
つ
て
来
る
》
と
、《
戦
争
下
に
あ
る
各
国
共
通
の
社
会
現
象
》（
200
頁
）
と
し
て
日
本
の
現
状
を
描
き
だ
し
て
い
く
。
淺
野
晃
は
「
戦
争
と
思
想
」
に
お
い
て
、《
今
度
の
事
変
を
機
と
し
て
、
思
想
統
制
と
か
、
思
想
動
員
と
か
云
ふ
こ
と
が
問
題
と
な
つ
て
来
て
ゐ
る
》、
《
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
何
も
日
本
だ
け
の
問
題
で
は
な
い
》（
209
頁
）
と
、
世
界
的
な
フ
ァ
シ
ズ
ム-
統
制
の
風
潮
を
指
摘
す
る
。
そ
の
昭和 10 年前後・世界化する〈文化〉145
上
で
、
淺
野
は
《
わ
が
国
に
於
い
て
は
、
一
体
如
何
な
る
思
想
を
中
心
に
そ
の
統
制
な
り
動
員
な
り
を
実
行
し
よ
う
と
云
ふ
の
か
》
と
い
う
問
い
を
立
て
、
そ
れ
に
つ
い
て
《
今
回
の
事
変
は
か
う
し
た
難
問
を
難
問
と
し
て
持
ち
出
さ
せ
た
と
云
ふ
だ
け
で
も
、
思
想
的
、
文
化
的
に
、
大
き
な
意
味
を
有
つ
》（
210
頁
）
と
受
け
と
め
、
国
際
文
化
事
業
に
関
わ
る
次
の
見
解
を
示
し
て
同
論
を
閉
じ
る
。
　
わ
れ
わ
れ
は
、
何
は
と
も
あ
れ
、
自
分
自
身
に
就
い
て
あ
ま
り
に
知
る
と
こ
ろ
少
な
く
、
そ
れ
故
に
、
真
に
他
を
知
る
こ
と
も
な
く
、
知
ら
う
と
す
る
こ
と
も
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
知
ら
う
と
も
し
か
な
か
つ
た
。
わ
れ
わ
れ
の
将
来
の
日
本
は
、
こ
の
反
省
か
ら
の
み
生
ま
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ら
う
か
。
若
し
そ
う
だ
と
し
た
ら
戦
争
か
ら
、
思
想
が
生
ま
れ
る
だ
ら
う
。
そ
し
て
そ
の
思
想
は
世
界
史
の
次
の
段
階
の
為
め
に
大
き
な
役
割
を
果
た
す
に
違
ひ
な
い
。（
211
頁
）
　
昭
和
一
〇
年
代
の
歴
史
の
中
で
、
そ
の
後
、
淺
野
は
は
や
く
か
ら
国
民
文
学
（
（1
（
論
を
唱
え
て
は
、
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
戦
争
を
積
極
的
に
肯
定
す
る
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
と
な
っ
て
い
く
。
そ
の
転
換
点
は
、
た
だ
日
中
戦
争
開
戦
と
い
う
こ
と
ば
か
り
で
な
く
、「
日
本
的
な
も
の
」
の
隆
盛
や
、
本
稿
で
検
討
し
て
き
た
二
つ
の
国
際
会
議
の
影
響
力
低
下
と
い
っ
た
、
お
そ
ら
く
は
通
底
す
る
世
界
的
な
潮
流
も
あ
っ
て
、
昭
和
一
二
年
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
阿
部
知
二
は
「
歳
末
の
対
話
（
2
）
ア
イ
デ
ア
リ
ズ
ム
に
就
い
て
」（『
東
京
朝
日
新
聞
』
昭
12
・
12
・
31
）
と
い
う
甲
乙
の
対
話
形
式
に
よ
る
年
次
総
括
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
た
。
例
へ
ば
、
僕
が
こ
の
一
年
で
強
く
印
象
づ
け
ら
れ
た
こ
と
は
、『
文
化
』
と
い
ふ
流
行
言
葉
の
皮
肉
な
運
命
だ
つ
た
。『
文
化
の
擁
護
』
と
い
ふ
熟
語
が
、
い
つ
の
ま
に
か
、『
文
化
工
作
』
に
な
つ
た
と
い
ふ
転
変
。（
7
面
）
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あ
る
立
場
か
ら
み
て
《
皮
肉
》
だ
と
い
う
こ
と
は
、
別
の
立
場
か
ら
み
れ
ば
、
好
ま
し
い
《
転
変
》
に
映
じ
る
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
《
皮
肉
》
は
、
本
稿
Ⅱ
・
Ⅲ
で
と
り
あ
げ
た
二
つ
の
国
際
会
議
の
紹
介-
拡
声
に
関
わ
っ
た
文
学
者
の
多
く
が
、
後
に
「
近
代
の
超
克
」
に
関
わ
っ
て
い
く
こ
と
に
も
指
摘
で
き
る
。
こ
う
し
て
昭
和
一
〇
年
代
の
〈
文
化
〉
論
は
、
大
き
く
舵
が
き
ら
れ
て
い
っ
（
（1
（
た
。
注（1
）　
平
野
謙
『
昭
和
文
学
史
』（
筑
摩
書
房
、
昭
38
）、
7
頁
。
（
2
）　
同
会
に
つ
い
て
は
、
芝
崎
厚
士
『
近
代
日
本
と
国
際
文
化
交
流　
国
際
文
化
振
興
会
の
創
設
と
展
開
』（
有
信
堂
高
文
社
、
平
11
）、
堀
邦
雄
「
日
本
文
学
の
海
外
へ
の
紹
介
　
―
　
国
際
文
化
振
興
会
と
角
田
栁
作
」（『
日
本
大
学
芸
術
学
部
紀
要
』
平
30
・
10
）
ほ
か
参
照
。
（
3
）　
本
稿
で
は
、
実
体
的
に
語
ら
れ
る
文
化
（
現
象
）
一
般
で
は
な
く
、
言
表
（
言
語
化
）
さ
れ
た
言
説
上
の
文
化
を
〈
文
化
〉
と
表
記
し
、
検
討
対
象
と
す
る
。
（
4
）　
山
本
亮
介
「
日
本
文
学
の
翻
訳
出
版
を
め
ぐ
っ
て
　
―
　
昭
和
戦
前
・
戦
中
期
の
意
味
に
触
れ
つ
つ
　
―
　
」（『
昭
和
文
学
研
究
』
平
24
・
9
）、
122
頁
。
（
5
）　
『
世
界
文
化
』
誌
上
の
「
文
化
の
擁
護
」
に
関
し
て
、
新
村
猛
『「
世
界
文
化
」
三
十
年
代
の
政
治
思
想
的
証
言
』（
三
一
書
房
、
平
6
）
も
併
せ
て
参
照
。
（
6
）　
新
聞
の
匿
名
批
評
欄
に
は
、
後
述
の
『
文
化
の
擁
護
』
刊
行
後
、
車
引
耕
介
「
壁
評
論　
フ
ア
ビ
オ
・
フ
ア
ツ
シ
ズ
ム
」（『
読
売
新
聞
』
昭
10
・
11
・
10
）
が
掲
載
さ
れ
、《
何
し
ろ
世
界
各
国
の
二
十
数
人
の
文
学
者
が
一
堂
に
会
し
て
げ
ん
ざ
い
の
文
学
が
当
面
し
て
ゐ
る
、
あ
ら
ゆ
る
問
題
を
論
じ
て
ゐ
る
ん
だ
か
ら
、
こ
れ
位
、
興
味
の
あ
る
も
の
は
な
い
》（
9
面
）
と
評
さ
れ
た
。
（
7
）　
行
動
主
義
（
と
そ
の
変
奏
）
に
関
し
て
、
拙
論
「〝
リ
ア
リ
ズ
ム
〟
の
ゆ
く
え
　
―
　
饒
舌
体
・
行
動
主
義
・
報ルポ
ル
タ
ー
ジ
ユ
告
文
学
」（『
昭
和
一
〇
年
代
の
文
学
場
を
考
え
る　
新
人
・
太
宰
治
・
戦
争
文
学
』
立
教
大
学
出
版
会
、
平
27
）
参
照
。
（
8
）　
今
日
で
は
、
ジ
ッ
ド
・
マ
ル
ロ
ー
・
ア
ラ
ゴ
ン
ほ
か
／
相
磯
佳
正
・
五
十
嵐
敏
夫
・
石
黒
英
男
・
高
橋
治
男
編
訳
『
文
化
の
擁
護　
1935
年
パ
リ
国
際
作
家
大
会
』
昭和 10 年前後・世界化する〈文化〉147
（
法
政
大
学
出
版
局
、
平
9
）
に
よ
っ
て
、
よ
り
正
確
な
様
相
が
把
握
で
き
る
。
（
9
）　
國
分
俊
宏
「
訳
者
あ
と
が
き
」（
ジ
ッ
ド
『
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
旅
行
記
』
光
文
社
、
平
31
）
ほ
か
参
照
。
（
10
）　
佐
藤
正
彰
訳
「
知
的
協
力
談
話
会
議
事
録
か
ら
」（『
ヴ
ァ
レ
リ
ー
全
集　
補
巻
2
／
補
遺　
講
義
・
講
演　
対
談
』
筑
摩
書
房
、
昭
58
）、
331
～
371
頁
。
（
11
）　
拙
論
「
昭
和
一
〇
年
前
後
の
私
小
説
言
説
　
―
　
文
学
（
者
）
の
社
会
性
」（『
昭
和
一
〇
年
代
の
文
学
場
を
考
え
る
』
前
掲
）
参
照
。
（
12
）　
拙
論
「
昭
和
一
〇
年
代
の
国
民
文
学
論
　
―
　
文
学
場
の
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
」（『
日
本
研
究
』
平
31
・
10
）
参
照
。
（
13
）　
拙
論
「
昭
和
10
年
代
に
お
け
る
〈
文
化
〉
論
：
Ⅰ
　
―
　
大
政
翼
賛
会
文
化
部
長
・
岸
田
國
士
の
発
言
を
中
心
に
」（『
湘
南
フ
ォ
ー
ラ
ム
』
平
31
・
3
）
参
照
。
